




























































R（mmol cm－2 s－1）＝ a x （Ω）n （4）
R（mmol cm－2 s－1）＝ a x （1－ Ω）n （5）
　ここで、Rは溶解速度である。また、Ωは飽和度であり、次式で表される。



















　ここで、Rは溶解速度、 KI〜 KIV は速度定数、aは各種イオンの活量を表す。
　Plummer等のモデルでは、溶液中の溶解に関与する溶存化学種の活量や水の活量を
用いて、溶解速度を記述しているが、その後、炭酸カルシウム表面における化学種に着
目して溶解速度を表すモデルも使われる様になって来た（Van Cappellen et al., 1993, 


































R mmol cm 2 s 1 = k1 CO3 a 
2 k2 k5 Ca a 2CO3*
k4 k6 k3 CO3 H
0aCaHCO3
 k7 Ca a 2CO3* aCaCO30 k8aCaCO30
R mmol cm 2 s 1 = K a K a 
2CO3
K aH2O






























 a a CO3－ K1
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経験式 a 値 n 値
　R = a x Ωn －6.932 －0.319

















－1）＝ 1.31 × 10－6
KIV （mmol


















6 mol－2 S－1 107）＝ 1.21 × 1011
K2 （cm
3 mol－1 S－1 104）＝ －7.05 × 104
K3  （mol cm























R mmol cm 2 s 1  k1 CO3 a 
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0.98I 1 1.4I 1/2 exp 1.4I 1/2
β2
X





0.98I 2 1 1.4I 1/2 0.98I exp 1.4I 1/2
β2
X










H+ 0.2945 0.5556 0 0 0 0
Na+ 0.2644 0.398 1.113 0.0411 1.389 0.253
K+ 0.2122 0.1735 0.7793 －0.013 1.43 0.32
MgOH+ 1.658 0 0 0 0 0
Mg2+ 1.6815 1.729 3.343 0.6072 0 0







H+ 0 0 0 0 0 0
Na+ 0 0 0 0 0 0
K+ 0 0 0 0 0 0
MgOH+ 0 0 0 0 0 0
Mg2+ 0 0 －37.23 0 0 0







H+ 0.0008 0 0.0438 0 0 0
Na+ 0.00127 0 0.00497 0 0.0044 0.0044
K+ －0.00084 0 0 －0.008 －0.0015 0.0041
MgOH+ 0 0 0 0 0 0
Mg2+ 0.00519 0 0.025 0 0 0







H+ 0.1775 0.2065 0.0298 0 0 0
Na+ 0.0765 0.0454 0.01958 0.0277 0.0399 0.0864
K+ 0.04835 －0.0003 0.04995 0.0296 0.1488 0.1298
MgOH+ －0.1 0 0 0 0 0
Mg2+ 0.35235 0.4746 0.221 0.329 0 0
Ca2+ 0.3159 0.2145 0.2 0.4 0 －0.1747
